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Bone Biology Forum（第14回）2017年 8 月
Roles of VDR in osteoblasts and osteoclasts for 
vitamin D–induced increase in bone mass: Naka-
michi Y
Neo Vitamin D Workshop（第 3 回）2017年 8 月
骨ミネラル代謝における骨芽細胞および骨細胞の 
VDR の役割：中道裕子




Regulation of sclerostin expression by bone re-
sorption: Koide M
Roles of Wnt signals in bone resorption: Ko-










2017年 Dentistry, Quo Vadis?　2017年12月
デノスマブが骨代謝研究に与えた影響：高橋直之
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Vitamin D Workshop（第20回）2017年 3 月
Vdr in osteoblast–lineage cells primarily medi-
ates a 1α,25（OH）2D3 derivative–induced increase 
in bone mass by suppressing bone resorption: 
Naka michi Y, Udagawa N, Horibe K, Mizoguchi T, 
Yamamoto Y, Nakamura T, Hosoya A, Kato S, 
Suda T and Takahashi N（Proceedings of the 20th 
Vitamin D Workshop, J Steroid Biochem Mol Biol 
177：70–76, 2018）




































Bone Biology Forum（第14回）2017年 8 月
Osteoclast–derived LIF promotes bone formation 
through suppression of sclerostin expression: Koide 
M, Kobayashi Y, Yamashita T, Uehara S, Naka-
mura M, Hiraoka BY, Ozaki Y, Iimura T, Yasuda 
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activity of osteoclasts and stimulates osteoblast 
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Treatment of cathepsin K inhibitor in osteopro-
tegerin–deficient mice inhibits bone resorption and 
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Wnt5a–Ror2 signaling promotes osteoclast func-
tion via Daam2–Rho–Pkn3 pathways: Uehara S, 
Udagawa N, Yamashita T, Murakami K, Taka-







Kim Yoong Ahm：CNT を応用した高機能生体材料
創製のための CNT・生体界面技術の構築と安全性評
価（基盤研究 A）





























































口 腔 外 科 ハンドマニュアル ʼ17，p244–245，クイン
テッセンス出版，東京
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学 会 発 表
Translational Opportunities in Stem Cell Re-
search (Basel)　2017年 2 月
Effect of cell processing protocol on the clinical 
result of bone tissue engineering: Kagami H, Inoue 

























American Society for Bone and Mineral Research 
2017 Annual Meeting　2017年 ₉ 月（USA）
Functional comparison between CD44s and 
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The 56th Congress of the Korean Association of 
Oral and Maxuillofacial Plastic and Reconstructive 
surgeons (Seoul)　2017年11月
Clinical study on allogenic transfusion in oral 
cancer surgery in our department: Funayama A, 
Chida T, Mikami T, Kanemaru S, Niimi K, Oda Y, 
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Bisphosphonate の 抗 がん 作 用：2017 Update：
平賀　徹
American Society for Bone and Mineral Research 
2017 Annual Meeting　2017年 ₉ 月（USA）
Functional comparison between CD44s and 
CD44v8–10 in cancer metastasis to bone: Hiraga T 















Asia Pacific Congress & Expo on Dental and 
Oral Health（28th）2017年 7 月（マーレーシア）
Cell differentiation due to Wnt signaling in ame-
loblastic fibromas: Kawakami T, Nakano K, Ueda 
Y, Takabatake K, Yoshida W, Sugita Y, Kubo K, 



































































































Transglutaminase と Small prorin–rich proteins
─：嶋田勝光，落合隆永，長谷川博雅（プログラム
抄録集：p5）
Osteogenic factor Runx2 marks a subset of a 
leptin receptor–positive cells that sit atop the bone 














28th Asia Pacific Congress on Dental and Oral 
Health　2017年 7 月（マーレーシア）
Best Poster Award (Second Prize): Cell differen-
tiation due to Wnt signaling in ameloblastic fibro-
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Luo T, Liu H, Feng W, Liu D, Du J, Sun J, Wang 
W, Han X, Guo J, Amizuka N, Li X and Li M
（2017）CXCL12/CXCR4 signaling pathway. Cell 






Kamimura M, Taguchi A, Nakamura Y, Koiwai 
H, Ikegami S, Kato H and Uchiyama S（2017）
Pre–treatment of daily teriparatide enhances the 
increase of bone mineral density in cortical bones 
by denosumab therapy. Therapeut Clin Risk Man-
ag, in press
Nakamura Y, Kamimura M, Morikawa A, Ta-
guchi A, Suzuki T and Kato H（2017）Significant 
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Cun–Yu，Kim Reuben（第 2 回日本骨免疫学会ウイ
ンターセミナープログラム集：p27）
Translational Opportunities in Stem Cell Re-
search (Basel)　2017年 2 月
Effect of cell processing protocol on the clinical 
result of bone tissue engineering: Kagami H, Inoue 
























17th Meeting of the International Association for 
Craniofacial Identification, Australia, 2017.07
Establishment of prediction Method for Mid–Fa-
cial Region of Unknown Human Mongoloid Skele-
tal Remains: Utsuo H, Kageyama T, Uchida K, 















28th Asia Pacific Congress on Dental and Oral 
Health, Kuala Lumpur, Malaysia, July, 2017
Theme: Novel Advancements in Dental and Oral 
Health, The effects of sounds on the pain threshold 
of lower jaw gingiva and autonomic nervous: Furu-
ta T, Uchikawa R, Oki E, Wakimoto R, Uchida K, 
















The ₉th World Implant Orthodontic Conference 
2017年 7 月
A Case Treated with Distal Movement of Man-
dibular Molars Using TADs: Kageyama T and 
Yama da K
31st IADR–SEA・28th SEAADE 2017, Taiwan, 
Aug, 2017
Sonographic appearances of cervical lymph 
nodes in young Japanese adults: Osanai H, Kuro-
iwa H, Uchida K, Sugino N, Mochizuki N, Kagami 
H and Taguchi A
Panoramic radiography measure for identifying 
asymptomatic osteoporosis in radiology clinic: 
Sugi no N, Uchida K, Mochizuki S, Yamada S, Osa-











PDL recovery due to expression of HSP70 elicited 
by mechanical stress: Muraoka R, Nakano K, 















































Posttreatment evaluation of distal movement for 
















第1₉回日本骨粗鬆症学会 A–TOP 研究会 Annual 














24th International Conference on Dentistry & 
Oral Care, Dubai,UAE, April, 2017
The relationship of pain threshold and autonom-
ic nervous activity by sounds: Tomida M, Furuta T, 
Uchikawa R, Tsuchiya S, Kawahara I, Sadaoka S, 
Ueno K and Uchida K
第10回日本総合歯科学会学術大会・総会（新潟）
2017年11月





























65th Annual Meeting of Japanese Division Meet-
ing 2017 JADR, Tokyo, Nov, 2017
Factors associated with joint effusion on MR im-
aging of the Temporomandibular Joint: Kuroiwa H, 
Sugino N, Fujiki T, Yoshinari N, Yamada K, Kuro-
iwa A, Uchida K and Taguchi A
Association of cortical shape of the mandible on 
panoramic radiographs with mandibular: Sugino 
N, Mochizuki N, Uchida K, Kuroiwa H, Kitamura 







































The University of Hong Kong, Hong Kong, April, 
2017























5th Asian Federation of Osteoporosis Societies 
(AFOS) meeting (Malaysia) October, 2017
Update on ONJ: Taguchi A
ONJ–International consensus. Meet–the–Ex-
pert: Taguchi A
The 65th Japanese Association of Dental Re-
search (JADR) (Tokyo)　2017年11月
Strategy for prevention of osteonecrosis of the 
jaw (ONJ) in osteoporosis patients–Based on Japa-
nese position paper 2016 and new recommendation 
for management from the international task force 























第13回口腔顎顔面病変 CPC（塩尻）2016年 2 月
悪性腫瘍　₉7歳女性：内田啓一
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第14回口腔顎顔面病変 CPC（塩尻）2016年 5 月
上顎顎骨骨髄炎　52歳男性：内田啓一
線維性異形成症　14歳男児：内田啓一














































論 文 発 表
Zakir HM, Shinoda M, Unno S, Ando H, Masuda 
Y, Iwata K and Kitagawa J（2017）Involvement of 
microglia and astroglia in modulation of the orofa-
cial motor functions in neuropathic–pain rats. J 
Oral Biosci 50︵2︶：134–41
Takehana Y, Masuda Y, Kageyama T, Okazaki 
R, Murakami M and Yamada K（2017）The rela-
tionship between lip–closing force and dental arch 
morphology in patient with Angle Class I maloc-
clusion. J Oral Rehabil 44︵3︶：205–12
Zakir HM, Unno S, Ando H, Masuda Y and 
Kitagawa J（2017）Neuron–glia crosstalk and 
neuropathic pain: Involvement in the modulation 
of motor activity in the orofacial region. Int J Mol 
Sci 18：2051
Yamada T, Matsuo K, Izawa M, Yamada S, 
Masu da Y and Ogasawara T（2017）Effects of age 
and viscosity on food transport and breathing–
swallowing coordination during eating of two–















Oral Neuroscience 2017　2017年 8 月（吹田）
Involvement of TRPM8 in mediating the superi-
or laryngeal nerve activity and facilitating the trig-
gering of swallowing reflex: Zakir HM, Unno S, 
Ando H, Masuda Y and Kitagawa J（Oral Neuro-















































































論 文 発 表
Ando H, Imamura Y, Tadokoro O, Hossin MZ, 
Unno S, Sogawa N, Kondo E and Kitagawa J
（2017）Expression of Calcium–Binding Proteins, 
Calbindin D28k and Calretinin, in the Frog Taste 
Receptor Structures. Neurophysiol 49：254–60
Kamimura R, Hossain MZ, Unno S, Ando H, 
Masu da Y, Takahashi K, Otake M, Saito I and 
Kitagawa J（2017）Inhibition of 2–arachydonoyl-
gycerol degradation attenuates orofacial neuro-
pathic pain in trigeminal nerve–injured mice. J 
Oral Sci（accepted）
Bakri MM, Yahya F, Munawar KMM, Kitagawa 
J and Hossain MZ（2017）Transient receptor po-
tential vanilloid 4 (TRPV4) expression on the nerve 
fibers of human dental pulp is upregulated under 
inflammatory condition. Arch Oral Biol（accepted）
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Hossain MZ, Shinoda M, Unno S, Ando H, Masu-
da Y, Iwata K and Kitagawa J（2017）Involve-
ment of microglia and astroglia in modulation of 
the orofacial motor functions in neuropathic–pain 
rats. J Oral Biosci 59：17–22
Hossain MZ, Unno S, Ando H, Masuda Y and 
Kitagawa J（2017）Neuron–glia crosstalk and 
neuropathic pain: involvement in the modulation 













































Oral Neuroscience 2017　2017年 8 月
Involvement of TRPM8 in mediating the superi-
or laryngeal nerve activity and facilitating the trig-
gering of swallowing reflex: Hossain MZ, Unno S, 
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gami R, Nozaki T, Murakami S, Matsubara N, 
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of Oral Science 59︵1︶：1–11
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₉5th General Session & Exhibition of the IADR, 
March, 2017
A case report of comprehensive treatment with a 
team approach for broad type moderate chronic 
periodontitis patient with skeletal mandibular pro-
genitor: Ozaki Y, Yoshinari N, Niimura H, Yamada 
K, Kagami H, Tai Y, Taguchi A, Nakamoto T and 
Ishihara Y
Accuracy of Optical Impression for Edentulous 
Region: Tasaka A, Uekubo Y, Mitsui T, Kasahara 
T, Takanashi T, Homma S, Matsunaga S, Abe S, 
Yoshinari N, Yajima Y, Sakurai K and Yamashita 
S
IADR/AADR/CADR General Session & Exhibi-
tion（₉5回）2017年 3 月
Pneumonia Mortality is Associated with Peri-
odontitis in Patients Undergoing Hemodialysis: 
Iwasaki M, Taylor G, Awano S, Yoshida A, Hama-


































































































28th Asia Pacific Congress on Dentistry & Oral 
Health (Kuala Lumpur, Malaysia)　2017年 7 月
The effects of sounds on the pain threshold of 
lower jaw gingiva and autonomic nervous: Furuta 
T, Uchikawa R, Oki E, Wakimoto N, Uchida K, Ya-
















































































































































































































Factors associated with joint effusion on MR im-
aging of the Temporomandibular Joint: Kuroiwa H, 
Sugino N, Fujiki T, Yoshinari N, Yamada K, Kuro-

































































































































Kawakami T, Tsujigiwa H, Takaya T, Kaneko K, 
Mimura H, Matsuda S, Muraoka R, Tomida M, 
Okafuji N, Fujii T, Nakano K and Nagatsuka H
（2017）Chapter ₉. Injury and recovery of the peri-
odontal ligament: From a view point of develop-
mental biology. Advances in Medicine and Biology, 
Vol 111. Berhardt LV ed., Nova Biomedical Pub-
lisher, NY, USA, pp173–220











症血友病 A に対して血液凝固第Ⅷ因子 Fc 領域融合
蛋白質製剤を補充し抜歯を施した自閉スペクトラム

















自然排出した耳下腺唾石の 1 例．日口診誌 30︵3︶：
280–3
Yokoi Y, Uozumi T, Matuda S, Imanishi T, Tori-
ya J, Shoumura M, Okafuji N and Osuga N
（2017）Proliferation and Alkaline Phosphatase 
Activity of Osteoblast–like Cells on the Sintered 
Rutile Titanium Dioxide. J Hard Tissue Biology 26
︵1︶：37–42
Nishikawa Y, Matsuda S, Nakayasu Y, Toriya J, 
Yokoi Y, Shoumura M, Okafuji N, Kawakami T 
and Osuga N（2017）Reactions of the Dentin–Pulp 
Complex to Calcium Hydroxide Paste in Rats. J 
Hard Tissue Biology 26︵2︶：16₉–75
Sehdev B, Ganji KK, Bhongade ML, Toriya J, 
Imanishi T, Shoumura M and Alam MK（2017）
Evaluation of the Impact of the Clinical Periodon-
tal Status on Volumetric Features of Gingival Cre-
vicular Fluid by using Periotron 8000. J Hard Tis-
sue Biology 26︵2︶：187–₉3
Nakayasu Y, Matsuda S, Moriyama K, Okafuji 
N, Mizohata A, Shoumura M, Kawakami T and 
Osuga N（2017）Reactions to Bioabsorbable Su-
ture Thread Embedded in Rat Subcutaneous Tis-
sue. J Hard Tissue Biology 26︵3︶：281–3
Moriyama K, Matsuda S, MatsudaA , Kida A, 
Mizushima H, Mitsui E, Shoumura M, Kawakami 
T and Osuga N（2017）Histochemical Characteris-
tics of Tertiary Dentin Due to Calcium Hydroxide 
Paste in Rats. J Hard Tissue Biology 26︵3︶：285–8
Patil SR, Alam MK, Moriyama K, Matsuda S, 
Shoumura M and Osuga N（2017） 3 D CBCT As-
sessment of Soft Tissue Calcification. J Hard Tis-
sue Biology 26︵3︶：2₉7–₉
Islam R, Alam MK, Mukai A, Murakami Y, 
Shoumura M, Osuga N and Khamis MF（2017）
Morphometric Analysis of Tooth Size and its Rela-
tionship with BMI in Transgender Population: A 
New Exposure in Dentistry. J Hard Tissue Biology　
26︵4︶：361–7
Yamada T, Matsuo K, Izawa M, Yamada S, 
Masu da Y and Ogasawara T（2017）Effects of age 
and viscosity on food transport and breathing–
swallowing coordination during eating of two–
phase food in nursing home residents. Geriatr 
Gerontol Int 17 ：2171–7
その他の学術著作物
富田美穂子，田口円裕，Kyu Kyu Swe Win，Mo-
hammad Zakir Hossain，岩 田 雅 裕（2017）アジア
の歯科医学教育のグローバル化．日本歯科医学教育
学会雑誌 33：18–21
学 会 発 表
Experimental Biology Chicago 2017 apr
Effects of nitrous oxide sedation on sympathetic 
baroreflex sensitivity: Isono K, Okada Y, Mitsui T, 
Masuda Y and Ogasawara T
24th International Conference and Exhibition on 
Dentistry & Oral Health (UAE)　2017年 4 月
The relationship of pain threshold and autonom-
ic nervous activity by sounds: Tomida M, Furuta T, 
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Uchikawa R, Tsuchiya S, Kawahara I, Sadaoka S, 






























28th Asia Pacific Congress on Dentistry & Oral 
Health (Kuala Lumpur, Malaysia)　2017年 7 月
The effects of sounds on the pain threshold of 
lower jaw gingiva and autonomic nervous: Furuta 
T, Uchikawa R, Oki E, Wakimoto N, Uchida K, Ya-













































































































































































































2017 annual conference of KADH (Korea) 2017 
apr
International symposium Considerations in car-
ing for persons with physical disabilities: 
O gasawara T（Japanese Dental Professionalʼs 
Perspective）
2nd Seminar of Indonesian Society of Special 
Care Dentistry (Indonesia) 2017 aug
“New Horizon in Oral Care for Special Needs” 
Medical Compromised in Special Care Dentistry: 
Ogasawara T
松本歯科大学北海道支部　平成28年度学術講演会
（札幌）2017年 1 月
「認知症　基礎知識と歯科的対応」：小笠原　正
高知県歯科医師会　第 2 回　医療安全対策と緊急
時の対応（高知）2017年 2 月
「日常診療における医療安全対策と緊急時の対
応」：小笠原　正
長野県口腔保健推進事業障がい者（高齢者含む）
等歯科医療技術者養成研修会　基調講演（塩尻）
2017年 3 月
「地域における障がい者歯科従事者の役割と今後の
展開」：小笠原　正
富山県歯科医師会　平成28年度障害者歯科医療研
修会（富山）2017年 3 月
「歯科診療への適応性を得るためのノウハウ，レ
ディネスの見極め，トレーニングと歯科治療時のポ
イント」：小笠原　正
千葉県歯科医師会　平成2₉年度心身障がい児（者）
歯科医療研修会（千葉）2017年 5 月
「地域における障害者歯科　見極めと対応」：
小笠原　正
沖縄県障害者歯科地域協力医研修制度（沖縄）
2017年 7 月
「治療計画立案」：小笠原　正
長野県保険医協会（松本）2017年 8 月
「院内感染，医療事故，緊急時の対応」：小笠原　
正
豊橋市歯科医師会講演会（豊橋）2017年 8 月
「超高齢社会で求められる歯科衛生士」：小笠原　
正
松本歯科大学市民公開講座　2017年 8 月
「スポーツマウスガードで歯を守る｣：正村正仁
東筑摩塩尻北部支会養護教員歯科保健学習会　
2017年 8 月
「こどものむし歯予防について｣：正村正仁
塩筑歯科医師会　医科歯科連携講習会（塩尻）
2017年 ₉ 月
「地域包括ケアや医科歯科連携」：小笠原　正
長野県健康福祉部　発達障がい者診療にかかる研
修会（松本）2017年 ₉ 月
「各診療領域における支援の実際」：小笠原　正
平成2₉年度長野県歯科医師会学術大会（長野）
2017年11月
「歯科医院における感染症対策」：小笠原　正
熊本県歯科医師会平成2₉年度委託事業在宅歯科従
事者研修会（熊本）2017年12月
「障がい児（者）及び身体障害者への口腔ケアに
ついて実技研修」：小笠原　正
松本歯科大学校友会香川県支部　2017年度学術講
演会　2017年12月
明日からの臨床にもっと活かそう！取り入れよ
う！スポーツマウスガード‼：正村正仁
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
正村正仁，大須賀直人，川上敏行，辻極秀次，
中野敬介，長塚　仁：象牙質・歯髄複合体の修復反
応における骨髄間葉系細胞の関与（基盤研究 C）
小笠原　正，長谷川博雅，落合隆永，柿木保明：
口腔乾燥の要介護高齢者における咽頭の汚染物の病
?????????136
態解明と予防法の確立（基盤研究 C（代表研究者））
富田美穂子，川上敏行，寺田知新：ストレスによ
る生体反応が痛覚伝導路に与える影響（基盤研究 C
（研究代表者）
李　憲起，高田匡基，楊　静，各務秀明：骨再生
過程に及ぼす炎症の影響に関する検討（基盤研究 C
（研究分担者））
川上敏行，富田美穂子，前田初彦，長塚 仁：口腔
増殖性病変の病理発生における細胞の増殖・移動そ
して分化機構の解明（基盤研究 C （研究分担者））
その他の研究補助金による研究
平成28年度長寿医療研究開発費
小笠原　正：要介護高齢者の QOL 向上を目指し
た口腔機能に関する研究
